













































 Fragmentary expressions of the early stages of language acquisition are preserved in adult 
speech or utterances. That is, the relation of “is based on” is preserved in the new grammar 
of an adult. Looking back from the steady state complex grammar, every element of a 
language is at first a fragment. When you look into what is happening at the primitive stage 
of a language from a cross-linguistic perspective, it could even be argued that there is no 
raison d’tre of sentences. The interpretation of fragments crucially involves the central 
system integrating information from language and extralinguistic sources such as vision, 
memory or inference, as defended in Stainton (2006). This paper argues that the fragment 
integration plays an important role in analyzing resultatives and other constructions.
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（3）a. ［ John or his parents ］ { is/are } coming.
 b.　　NP1 or NP2　　　Aux/Copula V-ing
　主語と（助）動詞の一致は、主語の数
（number）に合わせるという規則が使えない
場 合 は、 助 動 詞／コ ピュラ（Auxiliary/
Copula）に近いものに形を合わせる（つまり


























文（sentence） の 形 を 整 え て い な い 表 現























（3）a. All men are immortal
 　　　　　　　　　　（a major premise）
 b. Socrates is a man.
 　　　　　　　　　　（a minor premise）










































































































































　文（主語+自動詞という形式：例... a giant 
sneezed、以下S-IV.）の後に、文としてまと
まりかけた断片（名詞句+前置詞句／小辞と










（10）We’re waiting for the elevator and all of 
sudden Sarah whips her head my way 
and sneezes. The result? Snot.on.my 
cheek （Lauren Como@laurencomo）
　この場合、大人の文法では、（動詞なしで）
Snot on my cheekというのは（The room was 
extremely noisy: children shouting, the tv on, 
the record player on, and little Jimmy kicking 










ジ シャン が 主 語／動 作 主 と なって い る ）
sneeze（s） his head right off his shouldersとい
う使役移動構文が、（11b）の様な構造からオ
ンライン（online）で作られていったプロセ
（6）a. President Johnson withdrew troops, 
the result 1000.











（7）a. 18.25 OFF –wants Daddy to taking her 
scarf off （two times）
 b. Use in combination:
 　18.19 NECKLACE OFF – taking it off 
herself
 　20.16 PAPER OFF THIS MINE SILK – 
taking paper off her silk







（8）20.17 MOVE PAJAMS OFF THIS – moving 
them off chair（Tomasello 1992: 317-319）
　次の使役移動構文の実例も実はwood stain 
all over the courtというNP-P（P）が、文と
してまとまりかけたNP（断片として）、文に
編入された可能性がある。
（9）... as if a giant sneezed wood stain all over 
























参 与 者（Indefinite Null Instantiation: INI） 」
である。このINIが実体化することがある。
（12）… why a cat sneezes phlegm constantly. 
（www.catchannel.com）
（13）Don't sneeze your ridiculously volka-






（14）*a giant sneezed his volka-vapor breath 
wood stain all over the court. 
　この事実は、as if a giant sneezedとwood 








うに思われる。むしろa man who sneezesと















（11）a. Watch as Ferguson sneezes his head 
right off his shoulders to the horrors 
of everyone around him. ［io9.com/.../
magician-scares-the-masses-by-
sneezing-hi.../］
 b. One minute you’re walking down an 
alleyway minding your own business... 
and then you bump into a man who 
sneezes and his head falls off. And 
then he tries to re-attach it to his 
















































（15）a. *... as if a giant sneezed wood stain.
 b. cf. ... as if a giant INI wood stain.






ではなぜ*a giant sneezed his volka-vapor breath 





で、INIがhis volka-vapor breath （やsome blood）
のように実体化して、間に挟まると、共有結
合がさまたげられるのである。なおWhose 




























（16）He hammered the metal ﬂat.





（2010）の Parallel Event Structure （PES）や









（ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （
 ────────────→
　He hammered the metal.と、ここまで言っ
ただけでは金属がどういう形になったのか分
からない。ﬂatを付け加えて、結果がﬂatになっ



























に出せばよいというように。That red ﬂower 







もある。Shaer et al. Michombo and Morimoto 




















（19）x hammered the metal ﬂat =
 （ヨe）［Cul（e） & Agent（e,x） & Hammering
（e） & Theme（e, metal） &
 （ヨe'）［Cul（e'） & Theme（e', metal） & 
CAUSE（e, e'） & 
 （ヨs）［Being-ﬂat（s） & Theme（s, metal） 







hammer the metal flat, then I flatten the 
metal）」という正しい推論を導くことができ
ると主張している。
　第二に、Mary threw the bike onto the lawn.
から The bike will be on the lawn.を推論する
こ と を 可 能 に す る 原 理 をParsons （1990:
§5.4.2., 123）は提案し、その原理には、主
題項を共有するonto事象からon状態への推































下 に 紹 介 す る よ う な 基 底 事 象 分 析（the 
underlying event analysis）についても上記と
同じ問題点を指摘することができる。
　第一に、Parsons （1990: 120, 122ff., 276ff.）







事態が喚起されて、状態2（state of affair 2）
が生じ、これについての叙述であるのが結果
構文である。






























threw the  b ike  onto  the  lawn.をMary 

























































（24）He had collapsed entirely, cooperative 




















































当 て は め て 出 て き た も の で あ る。He 
hammered the metal ﬂat.とは言うけれども、





（26）He shot her dead.


























































構文がある（N.B. Carrier and Randall 1992, 
inter alia）。







　そして、He hammered the metal ﬂat.とThe 




























の手話をつくってしまう（behind the teacher's 
back）。Kegl. Senghas and Coppola （1991）た
ちがかなり早い段階で研究に入っていった。
これは論集（De Graff （ed.） Language Creation 
















（30）S  # Fragment












（31）［S S  Fragment］  
　　    Result 
　　　  S
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